







1. A volumetric study of amygdala in cancer survi-





















2. Bcl-2 in normal tissue cells: the roles of the anti-
apoptotic protein on cel senescence and death, 





1 ) Senescent cells are resistant to death despite 
low Bcl-2 level 
（老化細胞は Bcl-2の発現が低いにもかかわらず
細胞死に耐性である）
2) Bcl-2 in cancer and normal tissue cells as a 





















3. Impairment of splenic B and T lymphocytes in the 
early period after severe thermal injury: immuno-























4. A-kinase anchoring protein AKAP220 binds to 
glycogen synthase kinase-3β （GSK-3β） and 



























5. Injectable magnetic liposomes as a novel earner 
of recombinant human BMP-2 for bone formation 
























6聞 Clinicalcharacteristics and pathophysiology of 
risk factor for severe reflux esophagitis -using a 
new method to assess esophageal function -
（逆流性食道炎の重症化因子の臨床的特徴とその病
態 新たな食道運動機能評価法を用いて ） 
1) Clinical characteristics and natural history of 
patients with low-grade reflux esophagitis 
（軽症型逆流性食道炎の臨床的特徴とその自然経
過）
2) Evaluation of esophageal motility by endo-
sonography using a miniature ultrasonogra-
phic probe in patients with reflux esophagitis 
（逆流性食道炎患者における細径超音波プロープ
を用いた食道運動機能の評価）
真部紀明
言lj生医科学専攻先進医療開発科学講座（分子病態制御内科学）
［対象と方法｝対象は軽症型逆流性食道炎（RE）と
診断され，以後無治療で経過を追えた（平均5.5年）
105例であり，これらの自然経過と重症化因子について
検討した。また， RE患者9例と健常対象者10例を対
象とし，細径超音波プロープ（MUP）を使用し，水
20 ccを味Fした｜緊の食道筋層の収縮率，壁のコンブラ
イアンス， lJ又縮時間について検討した。
